













STUDY ON THE CONSTRUCTION OF HYDROLOGIC CYCLE ANALYSIS MODEL  
AND PRCTICAL MEASURES FOR WATER QUALITY IMPROVEMENT  








In this study, a hydrologic cycle analysis model considering mass balance was constructed. 
The hydrologic cycle caused by rainfall of at the Yedo castle outermoats was investigated based on 
the model. Various measures for water quality improvement in the outermoats using a combined 
sewer system were evaluated simultaneously based on the model.  
This study focused on rainwater storage, infiltration facilities and separate sewer system as water 
quality improvement measures. Some effective measures were found from these analysis results. 
In order to investigate the relationship between rainfall characteristics and variations of water quality, 
runoff simulations were conducted using model pattern of rainfall. As a result, it was shown which 
pattern of rainfall has a bad influence on the water quality in the outermoats. 





































































     1 toutint SQQS       （1） 
ここで， tS :時刻 t における貯留量（m
3/min）， inQ :時
刻 t における流入量（m3/min）， outQ :時刻 t における流出














  1 toutint MsMMMs    （2） 
ここで，
tMs :時刻 t における物質貯留量（g）， inM :
時刻 t における物質流入量（g）， outM :時刻 t における物












における各濠の水面面積等を表 1 に示す． 









Box1 Box2 全体 Box1 Box2 全体 Box1 Box2 全体
水面面積
(m2)
9500 9000 18500 17500 17500 35000 19500 19500 39000
吐口個数
(箇所)
3 0 3 2 2 4 2 1 3
集水面積
(ha)
228 0 228 49 20 69 30 2 32
市ヶ谷濠 新見附濠 牛込濠
表 1 2Box型における各濠の水面面積・吐口個数・集水面積 
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図 2 市ヶ谷濠における長期解析による TN貯留濃度 
表 2 本研究で使用した TNおよび TPの見かけの溶出速度 
春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬
1 -58.4 6.4 -46.5 -100.0 -5.9 5.1 -3.9 -13.1
4 -60.7 5.6 -50.0 -103.4 -6.3 5.0 -4.5 -13.6
7 -46.2 18.1 -38.6 -94.0 -3.9 7.2 -2.6 -12.0
10 -31.7 29.9 -23.2 -75.8 -1.4 9.2 0.1 -8.9
13 -29.6 31.3 -20.5 -71.5 -1.0 9.4 0.5 -8.2
16 -37.3 23.5 -28.2 -79.1 -2.3 8.1 -0.8 -9.5
19 -46.0 14.8 -35.2 -87.1 -3.8 6.6 -2.0 -10.9
22 -51.9 10.2 -41.7 -94.1 -4.8 5.8 -3.1 -12.1
時刻 TN(mg/m
2/day) TP(mg/m2/day)


















図 4 は市ヶ谷濠における浸透施設導入を考慮した TN貯
留濃度である．また，各浸透割合における，放流回数等の
低減効果を表 3 にまとめた． 
































続時間は 10分～120分の範囲で全 220ケースを設定した． 
図 6に総降雨量 40mm降雨継続時間 80分の各ケースによ
る放流量と TN貯留濃度を示す．図中 50分の赤い線はファ
ーストフラッシュを考慮しなくなる時間を表している． 
図 4 市ヶ谷濠における雨水浸透施設導入を考慮した TN貯留濃度 
表 3 各浸透割合における現状からの 
放流回数・放流量・放流物質量の低減効果 
浸透20% 40% 60% 80% 100%
放流回数
低減率（%）
0.0 4.8 12.2 31.8 27.2
放流量
低減率(%)
11.1 21.7 31.8 41.2 50.1
放流物質
低減率(%)








































図 5 分流化と浸透割合 40%を考慮した市ヶ谷濠における TN貯留濃度の計算結果 
図 6 総降雨量 40mm降雨継続時間 80分のケースに 
おける降雨波形別の放流量と TN貯留濃度 




































































図 8 降雨継続時間 60分の中央集中波形における 
総放流量別の放流量と TN貯留濃度 
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